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は共通外交・安全保障政策（Common Foreign and 
Security Policy以下CFSP）、第3の柱は警察・刑事司法































































































































































13 Judgment of the Court of 22 May 1985 – European Parliament v Council of the European Communities – Common transport 
　　policy – Obligations of the Council – Case 13/83 .























































































































































18 EUでは、EC法（The Treaty Establishing the European Community）第56条第1項において、加盟国間及び加盟国と第三国との間での
　　資本移動に対する規制を撤廃している。すなわち、ある加盟国の企業が他の加盟国に進出する場合には、進出相手国におけるその企業の
　　資本所有割合を100％まで認められることになる。なお、加盟国以外の企業については50％未満と規定されている。
19 F. Dobruszkes “An analysis of European low-cost airlines and their networks” Journal of Transport Geography, 14,2006, p249-264
20 ターンアラウンドタイムは、もともとコンピューターに処理要求をした時点から、その処理が行われて結果の出力が完了するまでの時間を意味
　　するが、この場合、旅客航空運輸の区間運行時間を意味する。













































トワークの構築―」『拡大EU : 機構・政策・課題 : 総合調
査報告書』、国立国会図書館調査及び立法考査局
Judgment of the Court of 22 May [1985] – 
European Parliament v Council of the　European 
Communities – Common transport policy – 
Obligations of the Council – Case 13/83 .　
European Court reports　p1513
F. Dobruszkes [2006] “An analysis of European 
low-cost airlines and their 
networks” Journal of Transport Geography, 14 
p249-264
Nigel Dennis [2005] “Industry consolidation and 
future airline network structure in Europe”, Journal 












































JAPAN UNIVERSIT Y  OF  ECONOMICS
The Bulletin of the Graduate
School of Business
Vol.7  March  2019
Significance of organizational behavior theories in organizational development
………………………………………………………………………………… KOUSEI TAKAHASHI (1)
A study on the Transition of Passenger Air Transport in the European Union after 
World War Ⅱ ………………………………………………………… KEIICHIRO NISHIJIMA (13)
A r t i c l e s
Published by JAPAN UNIVERSITY OF ECONOMICS
TOKYO SHIBUYA、 JAPAN
